















Understanding Educational Problems in Schools
(Compare second-year students who are learning local board of education
with fourth-year students who had had teaching practice for several weeks.)
Yukinori HARA＊1
Abstract
Are there gaps of the understanding and approaching of solution about educational problem between second-year
students to fourth-year students? (Second-year students are learning local board of education to become a teacher.
Fourth-year students had had teaching practice for several weeks.) How do these two groups of education students
about such issues? The problems bullying. Teacher overwork. Guidance of club activities. Communication with parents,
and so on. This paper aims to ascertain the degree of interest in the resolution of the above topics in students desiring to
become educators in those pursuing a teacher’s license.
As a result of the investigation, second-year students felt prominently concerned about five features: ① bullying
problem in school, ② school refusal, ③ various humanity, ④ home education, and ⑤ teachers being overworked. In
contrast, fourth-year students were found to take keen interest in following four aspects: ① the anxiety that accrues
from the long working hours of teachers, ② the difficulties in guiding students who are affected by bullying in school, ③
home education, and ④ education that enhances the moral sense of learners.
Based on the findings, the solutions to these problems were discussed during class lectures. Students were assisted
in understanding administrative approaches that they could use in resolving the educational problems they may face at
their work places.
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教育実習参加状況 平成27年度 平成28年度 平成29年度
教育実習 参加人数 15名 35名 33名
実習科目（数学・理科・情報） 13 34 31
実習科目（工業） 2 1 2
特例措置による免許取得数 9名 6名 8名
教員免許取得状況 平成27年度（24名） 平成28年度（41名） 平成29年度（41名）
中学校一種（数学） 12 27 21
中学校一種（理科） 6 17 17
高 校 一 種（数学） 11 23 19
高 校 一 種（理科） 5 17 10
高 校 一 種（情報） 3 5 10
高 校 一 種（工業） 11 7 10
中学校一種 合計 18 44 38
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課題解決に主体的に取り組むべきところは？
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その結果が次の〈図10〉である．これをみると「いじめ問題」では，（Ａ教師）と（Ｃ地域）が主体的に取り組むべ
きとして90％以上になっている．（Ｄ教育行政）を選択したのは10％にも満たなかった．また「家庭の所得格差と学力
差」では，（Ｂ保護者）と（Ｃ地域）で80％以上になっている．ここでもやはり（Ｄ教育行政）を選択したのは20％に
もなっていない．このいずれからもいえることは，自己責任の色合いが強く反映されている．さらに「小中学生の規範
意識の低下」では，（Ａ教師）が55％と過半数となっていて，（Ｂ保護者）は40％程度になっている．つまり，「規範意
識」は学校で育てるべきこととして認識していることになる．勿論，どの課題についてもＡ～Ｄのいずれかで解決でき
るものではない．相互に連携協力して解決していくことではあるが，教師の責任や保護者・地域の責任であるとするよ
りも教育行政が主体的になって取り組むべき課題であると考えてもよい．教師や保護者などが行政に積極的に働きかけ
ることも必要であろう．
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